



Community Psychology Approach Attempted by a School Counselor Assisting Junior
High School Students in State of Withdrawal in a School District Community
KAWASHIMA Yoshio
Abstract :  Prolonged withdrawal process may become a challenging issue as it forms speciﬁc psychological 
clinical images. What makes this issue even more difﬁcult to address is the existence of certain factors that 
cannot be adequately dealt with under the current framework of clinical psychology, which is based on the 
premise of consultation, and that there is a need to reconstruct the framework where counselors can truly interact 
with clients.
　Thus, a different perspective was taken, where the state of withdrawal during the junior high school period 
was understood to be a temporary retention period in the process of mental development. It was reasoned that 
if stimuli that bring this retention to the Zone of Proximal Development （ZPD）could be obtained in a familiar 
environment, it might be possible to create an ongoing process of psychodynamics. In this study, such stimuli 
were sought from among local resources in the school district community, which include social relationships 
with a high degree of continuity and freedom.
　The subjects in this study were the students in a state of withdrawal in school district community where I 
was dispatched as a school counselor. It was demonstrated that the social relationships that had continuity in the 















2000 年 1 月、新潟県柏崎市にある当時 37 歳の男の
部屋から一人の少女が保護された。その後判明した事
実によると、少女は小学 4 年生の時に男に誘拐・監禁
され、以来 9 年 2 か月に渡って男の自室に閉じ込めら




































































































































































































































































4 甲南女子大学研究紀要第 51号　人間科学編（2015年 3月）
部科学省は新たにスクールソーシャルワーカー事業を







































ミュニティは第 1 と第 3 のコミュニティである。






2．対 　 　 象
2-1　対象校区の地域概要
対象に選定した地域は、筆者がスクールカウンセラー


















はその手前にある生徒は、女子 3 名（仮名 春子・夏子、












要保護児童対策地域協議会の一つである A 市 D 協

















































































































































































































③　冬夫 （X 年 9 月に初回面談） の経過
（a）インテークまでの経緯














係で、冬夫は 4 年時だけは登校日数が多い。5 年時の


















































P-F スタディについては、GCR ： 30（標準 54  以下：
同）、E-A ： 75（47）、I-A ： 17（25）、M-A ： 13（29）、
O-D ：17（20）、 E-D ： 54（50）、N-P ： 29（31）、主要
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